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cPreface　to　the　publication
　We　will　start“MEIJI　LAW　JOURNAL”in　March，1994．　The　law　journal　in　European
languages　is　published　with　a　view　of　having　foreign　scholars　of　law　evaluate　the　results
of　the　study　of　the　teaching　staff　belonging　to　the　Faculty　of　Law　of　Meiji　University．　It
is　now　been　114　years　since　the　establishment　of　Meiji　Law’School　which　has　evolved　into
the　present　Faculty　of　Law　of　Meiji　University，　and　we　have　contributed　to　the　Japanese
society　through　the　study　and　education　of　law．　We　have　studied　European　and　American
laws　and　taught　the　achievements　to　our　students．　But　our　treaties　have　been　published
mainly　in　Japanese，　and　they　have　only　been　known　to　domestic　scholars．
　　Today，　it　is　necessary　that　not　only　we　study　European　and　American　laws　but　also
inform　foreign　scholars　of　law　of　our　study　on　Japanese　law　and　investigate　in　coopera－
tion　with　them．　For　this　purpose　many　international　conferences　and　exchanges　have　been
held　in　the　world．　Since　they　argue　about　how　to　satisfy　the　demand　of　internationaliza・
tion　at　a皿iversity，　the　publicatiorl　of　a　law　journal　in　Eurbpean　languages　is　the　most
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハimportant　attempt　to　the　international　exchange　in　study　of　law　for　a　university．　We　also
expect　to　exchange　views　with　foreign　scholars　of　law．
We　are　to　continue　to　publish‘‘MEIJI　LAW　JOURNAL”in　future．　We　hope　that　foreign
scholars　of　law　will　be　interested　in　our　treaties　and　give　valuable　suggestions　to　our
publication　hereafter．
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